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Abstract 
When且口 impulse voltage is applied to the asymmetric gap which is consisted of a point electrode above 
the w旦tersurface and a plate electrod巴perpendicularto the water surface， an electric discharge propagates 
across the water surface from the point electrode 
The pr巴sentpaper descri t巴sth巴巴xperimentalwork which has b巴encarried out under various conditions 
by th巴 useof a Color Schli巴renmethod and a chopped-wave impulse voltage m巴thodto investigate the 
propagati on aspects of the water surfac巴 discharge. Schlieren photographies hav巴 revealedthe complex 
discharge structures and the significant differences in beh旦viourbetween positiv巴 andnegative point dis← 
charge_ Esc巴ciallythe v呂riousfeatures which have not be巴nobserved by the Monochrome Schlieren images， 


























































1234567 円 9 10 
d (mm) 
図-4 Vminにおよぽすdの影響
表ー 1 VminおよびVo(10-3 [N]KCl ) 
d 正 主十 負 針
(mm) Vmin[k V] Vo[kV] Vmin[k V] Vo[kV] 。 8.3 10.4 
0.5 8.6 9.9 10.4 5.0 
5.0 10.0 9.8 11.0 102 
10.0 20.2 20.2 21.3 21.3 
G.し<:65(mm) 
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図-5 Vminにおよぽす濃度の影響















正針， t=l.4.μs 負針， t =3.2.μs 
図-6 密度変化進展状態 (10-3 (NJ KCl水溶液)
正針， t =0.6.μs 負針， t =2.3.μs 
図 8 密度変化進展状態(10-4 (NJ KCl水溶液)
正針， t =l.2μs 図-9 密度変化進展状態(蒸留水)
(36) 
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図 7は密度変化進展距離R， dにおよはす tの影響を示す。電圧印加後ごく短時間のうちに密
度変化が現われ(3九時間が経過するとともにR， dは漸次増加し，正針(R，立)の方が負針(R，;1) 
に比べ， R， il> R，ー となる。
3.2.2 密度変化進展状態におよぽす濃度および波高値の影響









R， dを示したものである。実験範囲内において正針・負針に対し， R， il>n> R，~+ およびむ>
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(a) 10-3 (N) KCl水溶液
15 
G.L. = 65 (mm) 
d = O.5(mm) 














図-11は t=3 Cμs)における波高値Vmに対する密度変化進展距離R， dの変化を示す。(a ) 
は 10-3 C N)KCl水溶液の場合で， Vmが大きくなるにつれて R， d， R， d共に次第に大きくなって
いる。正針の場合，Vm= 6 -8 kVにおける R， dの増加量はVm= 8 -10kVにおける増加量よ
りも大きい。負針の場合， V m= 10-12kVで急激に R， dが増加していること，それ以上の Vmで
は増加の割合が小きくなっていることがわかる。(b )は 10-4CN)KCl水溶液の場合， (c)は
蒸留水の場合で，共にVrri→大とともに 4ょ→大となっている。
3.2.3 密度変化進展状態におよほす液厚の影響
図 12は10-3 CN) KCl水溶液， Vm=13.8kVの時の tニ 5Cμs)における密度変化進展距
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Vm =13.8 (kV) 了巴
G.し=65 (mm) V- 10 
d = 0.5 (lmm)一← Ic・
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